





Can an artist change a school through "Artists in Schools" program?
石黒 広昭＊
ISHIGURO, Hiroaki
This article addressees the issue of the impact of sending-artist program in school 
for teachers and children.  The “Artists in Schools” program is a general term to 
dispatch artists in school. The popular  system  is to send an artist as  an 
instructor for one-time workshop or intermittent intensive training. However， 
recently the other type of sending artist project， in which each artist stays in 
school like an artist-in-residence， has been executed by a non-profit organization 
or a general incorporated association in Japan. This study focuses on the tension 
between artist and school through two programs that a metal modeling artist and 
an experimentally contemporary music artist participated in. The programs were 
included in the “Otodoke Art” project， in which an artist was introduced as a 
transfer student to children and she or he stays at the temporary studio in school 
more than two weeks successively. The participants including the two artists and 
their three coordinating staff， and two teachers were asked about their experience 
and impressions of  the program through semi-structured-interview.  The 
responses were analyzed to describe what happened in during their time in school 
and to consider what an artist can contribute to the school. The results show that 
the management and operations staff placed importance on school development 
through the program rather than art education. The teachers did not expect an 
instructive role  from an artist but her or his own artistic way even in school. the 
artist was strongly expected to take a role to defamiliarize (ostranenie） the usual 
school life for children and teachers. The artists did not like to scrap the usual 
ideas of school and to build new ideas by their own thoughts. They respected the 
usual idea and way in school and re-mediate (Cole & Griffin，1983) them for 
school development. 
⁂  立教大学文学部教育学科　Department of Education, College of Arts, Rikkyo Universtity, Tokyo, 
Japan




































































































































　アートを通して社会を変えようとする Socially Engaged Art(SEA) が，既存の社会的集合体に
おいて自明視されている価値を疑うのはこうしたアート活動が持つ批判性によるのであろう．
日本では「特定非営利活動法人アートアンドソサイエティ研究センター」が「SEA ラボ」を設




るものである」とあるⅰ．反現社会的 (anti-existing societal) とは現状に対する批判的な見方の

































































学校にアーティストが出向いて行うプログラムは，一般的に Artists in Schools プログラムと呼
ばれている. 一つ目のアート・ワークショップは私が「イベント型ワークショップ」と呼ぶもの
であり，平日の放課後や土日，祝日などに行われるアフタースクール・プログラムである．1
回で完結する場合や，週 1 回程度で数週に渡って行われることもある．たとえば，NPO 法人「芸
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項目に対して深く確認できないところがあった．A 氏にインタビューした後，B 氏，さらに C
氏と進んだため，事態を複眼的に確認するために同じ質問をすることもあったが，問い自体を
その立場に合わせて言い変えたり，問いの内容自体を変えたりしたものもあった．以下が B 氏








































































































　A 代表によれば，こうした事業の開始は，「十勝で既に artist in school 事業を行っている人と
知り合い　一緒にイベントを行う　その後　独立し　2006 年から札幌で artist in school 事業に
携わ」ったことに始まるという．「道内 214 校のうち　初年度は応募がなかった」が，「10 年続
けてきたことで　これまでに道内で 70 から 80 校　その内札幌で 40 校実施した　教員移動に
より　新しい実施先でも　経験者　がいることが多くなった」という．「現在（筆者挿入：調査
































図工室に来る子の数はだいたいいつも 20 から 30 人ほどで　その内半分ぐらいは固定だが　後
は流動的な子どもたち」だという．C 氏はさらに続けて「子どもが休み時間に行く体育館や　






















ブログⅵの開始時の記録によれば，永田壮一郎氏の派遣は 2015 年 9 月 1 日 ( 火 ) から 11 日 ( 金 )

























田さんが主宰する kijima sound system というバンドの『BLINK』という楽曲」で，「まだ完成
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ⅳ.   「アーティスト・イン・スクール ~ 転校生はアーティスト！」https：//inschool.exblog.
jp/3144918/（2020/02/04 access）
ⅴ.   このことは， 本論文内で引用されるインタビュイーの発言は筆者との対話（Волошинов，
1930）の一部としてのみ扱われ、その発言間の相互作用から立ち上がる「理解されうる」
意味は発言当時の発話者に帰属させることはできないことを意味する．
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　本論文は 2018 年 9 月 15 日開催の日本教育心理学会第 60 回総会（慶應義塾大学 日吉キャンパス）の自主シン
ポジウム「アートは学校を変えるか」において筆者が話題提供した「アートは学校を変えるか」の内容に基づい
て書かれている . また , 本研究の遂行にあたっては科学研究室助成事業学術研究（B）17H02710 の助成を受けて
いる。
